既刊報告 by unknown







































- 1 - 
機械工学科 
［学術論文］ 
T. Koita, Y. Zhu, M. Sun, “Experimental study of the water jet induced by underwater electrical discharge in a narrow 
rectangular tube”, Shock Waves, Vol. 27, Issue 2, pp 257-270 (2017.3). 
Q. Wu, X. Zhao, R. Zheng, K. Minagawa，“High Response Performance of a Tuned-Mass Damper for Vibration 
Suppression of Offshore Platform under Earthquake Loads”，Shock and Vibration，Volume 2016, Article 
ID:7383679（2016）. 
W. Tang，L. Tian, X. Zhao，“Research on displacement measurement of disk vibration based on machine vision 
technique”，International Journal for Light and Electron Optics，Vol.127，No.8（2016）. 
Q. Wu，X. Zhao，R. Zheng，“Experimental Study on a Tuned-Mass Damper of Offshore for Vibration Reduction”，
Journal of Physics，Volume 744, doi:10.1088/1742-6596/744/1/012045 （2016）. 
D. Gu, Z. Wang, G. Shen, Y. Zhang, X. Zhao，“A New Approach for Parameter Estimation of Mixed Weibull 
Distribution: A Case Study in Spindle”，Journal of Harbin Institute of Technology (New Series)，Vol.2, No.3, 
doi:10.11916/J.issn.1005-9113（2016）. 
T. Cheng, Y. Wang, F. Qin, Z. Song, X. Lu，G. Bao, X. Zhao，“Piezoelectric energy harvesting in coupling-chamber 
excited by the vortex-induced pressure”，Applied Physics Letters，Vol.109,ID.073902（2016）. 
T. Cheng，X. Lu，H. Zhao，D. Chen，P. He，L. Wang，X. Zhao，“Performance improvement of smooth impact drive 
mechanism at low voltage utilizing ultrasonic friction reduction”，Review of Scientific Instruments，
doi:10.3390/app6110325（2016）. 
Q. Wu，X. Zhao，S. He, W. Tang, R. Zheng，“A Bufferable Tuned-Mass Damper of an Offshore Platform against 
Stroke and Response Delay Problems under Earthquake”，Shock and Vibration，Volume 2016, Article ID: 
9702152（2016）. 
Y. Wang, X. Fu, T. Cheng, X. Lu, H. Gao, G. Bao, X. Zhao，“Development of a Nonlinear Piezoelectric Energy 
Harvester for Alternating Air Load”，Applied Sciences，doi:10.3390/app6110325（2016）. 
Y. Hu, X. Zhao, Q. Wu, M. Sasajima，“Effects of the Cone on the Acoustic Characteristics of a Cone Loudspeaker”，
Journal of Technology and Social Science，Vol.1, No.2, p.25-30（2017）. 
M. Sasajima, Y. Hu, T. Yamaguchi, X. Zhao，“Finite Element Method for Narrow Slit Section Models Considering Air 
Viscosity”，Journal of Technology and Social Science，Vol.1, No.1, p.1-5（2017）. 
Y. Yang, S. Ishida, X. Zhao, I. Hagiwara，“Vehicle energy absorbers consisting of foldable cylinders using response 
surface methodology”，International Journal Vehicle Performance，Vol.3, No.5 p.380-394（2017）. 
C. Kong, X. Zhao, I. Hagiwara，“Hydroforming process of manufacturing for reverse spiral origami structure”，
International Journal Vehicle Performance，Vol.3, No.4 p.347-364（2017）. 
Y. Hu, X. Zhao, T. Yamaguchi, M. Sasajima，“Effects of the Cone and Edge on the Acoustic Characteristics of a Cone 
Loudspeaker”，Advances in Acoustics and Vibration，Volume 2017, Article ID 2792376（2017）. 
胡月，趙希禄，山口誉夫，笹島学，笹沼起史，原晃，“空気の粘性減衰を考慮したコーンスピーカの振動と
音響の連成解析”，日本計算工学会論文集，No.20170012（2017）. 
A. Hase, H. Mishina: “Study on Elementary Process of Adhesive Wear Using Scanning Probe Microscopy”, Tribology 
Online, Vol.11, No.2, pp.114-120 (2016). 
Yoshio Fukushima, Takashi Suzuki, Kouki Onda, Hidekazu Komatsu, Hiroki Kuroiwa, Tetsushi Kaburagi, “Study on 
the online monitoring system of barn mark by gas sensor”, Int. J. of Automation Technology, Vol.11, No.1, 
(2017). 
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藤田聡, 皆川佳祐, 長田修一, 田中剛,“産業施設を対象とした粘性-摩擦直列ダンパーに関する研究（ダン
パーの構造と基本性能）”，日本機械学会論文集, Vol. 82, No. 838 DOI:10.1299/transjsme.15-00493（2016）． 
 
［国際会議論文］ 
H. ANDO, “A study on Design of a Small Diameter Compliant Gripper with Long Elastic Fingers for Flexible 
Endoscopy”, Proc. of MHS2016 (DVD), (Aichi, Japan), pp. 138-139 (2016). 
T. Koita, M. Sun, Y. Fukushima, S. Kobayashi, “Experimental Study on Disintegration of Thin Resin Plate Using an 
Underwater Shock Wave Induced by Electrical Discharge and Microbubbles”, Proc. of the Thirteenth 
International Conference on Flow Dynamics, (Sendai, Japan), CRF-62 (2016). 
M. Sun, H. Imaeda, J. Yang, N. Apazidis, A. Abe, T. Koita, “The Optical Measurement of Pressure near an 
Overexpanded Bubble”, Proc. of the Thirteenth International Conference on Flow Dynamics, (Sendai, Japan), 
CRF-82 (2016). 
S. Kobayashi, H. Henmi, T. Adachi, T. Koita, “Oblique Shock Reflection over a Membrane”, 22nd International 
Shock Interaction Symposium, Book of Abstracts, (Glasgow, UK), p. 20 (2016). 
Q. Wu, X. Zhao, R.Zheng，“Experimental Study on a Tuned-Mass Damper of Offshore Platform Vibration 
Reduction”，13th International Conference on Motion and Vibration Control MoViC&RASD2016，
(Southampton, UK)，p.74 (2016). 
C. Kong, X. Zhao，“Mathematical Simulation and Optimal Design of Reverse Spiral Origami Thin-wall Tube 
Processed by Hydroforming”，The 35th JSST Annual Conference / International Conference on Simulation 
Technology JSST2016，(Kyoto)，p.7 (2016). 
A. Hase, H. Mishina, “Fundamental Study on Adhesive Wear Mechanism: Observation and Analysis of Wear Elements 
and Transfer Particles by SPM”, 7th Advanced Forum on Tribology Program & Abstract Book, Nara, p.25 
(2016). 
A. Hase, “Study on Elementary Process of Adhesive Wear Using Scanning Probe Microscopy”, International Forum in 
JAST Tribology Conference 2016-5, (Tokyo), G5 (2016). 
A. Hase, K. Mizuta, Y. Nishizawa, K. Sugimoto, K. Okayama, “Evaluation of Frictional Properties for Brake Pads 
Using High-speed In Situ Observation and Acoustic Emission Measurement Method”, Proc. of EuroBrake 2016, 
(Milan), EB2016-SVM-060 (2016). 
A. Hase, “Introduction of “Problem-solving Game Activities” into Science Education”, Proc. of 2016 International 
Conference of EASE, (Tokyo), 26O2K-1, A0045, p.65 (2016). 
A. Hase, T. Yamaguchi, H. Mishina, “Acoustic Emission Signals Detected in Tribological Phenomena on SPM”, Proc. 
of the 43rd Leeds-Lyon Symposium on Tribology, (Leeds), Paper 4.3 (2016). 
T. Koga, A. Hase, K. Ninomiya, M. Wada, H. Mishina, K. Konishi, “Proposal and Evaluation of On-machine 
Measurement System in Machining Centers by Acoustic Emission Technique”, Proc. of the 16th International 
Conference on Precision Engineering, (Hamamatsu), A204-8114 (2016). 
H. Gao, A. Hase, S. Kobayashi, “Fundamental Study on Cutting State Monitoring by Acoustic Emission Technique: 
Relationship between AE Signals and Cutting Phenomena Observed by High-speed Camera”, Proc. of the 16th 
International Conference on Precision Engineering, (Hamamatsu), P38-8103 (2016). 
A. Hase, “Studies on AE Sensing for Making Smart Factory and IoT System in Machine Tools”, Proc. of the 17th 
International Machine Tool Engineers' Conference, (Tokyo), No.50, p.139 (2016). 
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Emission XVIII Proc. of the 23rd International Acoustic Emission Symposium, (Kyoto), pp.55-60 (2016). 
A. Hase, “Visualization of Tribological Behavior of Graphite in Cast Iron by In Situ Observation of Sliding Interface”, 
Proc. of the ITS-IFToMM 2017 & K-TIS 2017, (Jeju), pp.131-132 (2017). 
A. Hase, H. Mishina, M. Wada, “Correlation Map for Wear State Monitoring by Acoustic Emission Technique”, The 
21st International Conference on Wear of Materials, (California), P1.F06 (2017). 
T. Koga, A. Hase, K. Ninomiya, M. Wada, H. Mishina, K. Konishi, “Condition Monitoring of Tool Wear in End Mill 
Cutting by Acoustic Emission Signal”, The 21st International Conference on Wear of Materials, (California), 
P2K04 (2017). 
Yoshio Fukushima, Takashi Suda, Tetsushi Kaburagi, Atsushi Motegi, Tomohiro Hishida, Yasuhiko Murata, “A Study 
on the improvement of the strength of weld part by core pin drive injection molding method”, ic-cmtp4 The 4th 
international conference on competitive materials and technology progress, (Miskolc, Hungary), 201 (2016) 
Keisuke Minagawa, Satoshi Fujita, “Fundamental Study on Energy Necessary for Tensile Failure”, Proceedings of 
the 2016 ASME Pressure Vessels and Piping Conference CD-ROM (2016-7), PVP2016-63809.pdf (2015) ． 
 
［著書・解説］ 
小板丈敏, 山本裕朗, “衝撃波研究の最新動向(2)－応用研究編 その1－”，機械の研究, 養賢堂, Vol. 69, No. 
2, pp 119-127 (2017.1). 
髙坂祐顕，“水素エネルギーの有効利用”，機械の研究，養賢堂，Vol. 69, No. 5, pp 377-384，（2017）． 














部門講演会講演論文集（USB），（神奈川），2304, pp. 1-5 (2016). 
小板丈敏, 孫明宇, 郭林世, 福島祥夫, 小林晋, “放電誘起水中衝撃波と単一気泡のマイクロバブルへの干
渉を用いた樹脂薄板破砕に関する研究”，平成 28年度衝撃波シンポジウム,（神奈川），3C1-4 (2017). 
小板丈敏, “水中衝撃波を活用した高効率破砕技術の研究開発と事例”， 産学連携フェア（彩の国ビジネ
スアリーナ2017）(2017). 
小板丈敏, 小林晋, 孫明宇, 郭林世, 趙希禄, 福島祥夫，“放電誘起水中衝撃波負荷による薄板に付着したマ
イクロバブル群崩壊時の衝撃圧の理論解析”，第 35回数理科学講演会, (大阪), A304 (2016). 
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小板丈敏, 小林晋, 趙希禄, 郭林世, 福島祥夫, “放電誘起水中衝撃波と気泡を活用した金属薄板塑性変形
の促進法の開発”，第14回埼玉工業大学若手研究フォーラム研究発表論文集，（埼玉），pp. 74-75 (2016)． 
辺見啓希，須田健太，東樹謙太，小林晋，“衝撃波の斜め反射における透過波の研究”，第14回埼玉工業大


















ム 2016 第14回論文集，pp.188-189 (2016)． 
神山竜輝，萩原隆明，高速化に向けたロボットカー製作と走行実験による検証，埼玉工業大学 若手研究フ

































混入時の AE 信号および接触電気抵抗の変化―”，第 14 回埼玉工業大学若手研究フォーラム論文集，
（埼玉），pp.72-73（2016）． 
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中村拓美，長谷亜蘭，“微視的研削現象の可視化とアコースティックエミッション計測”，第14回埼玉工業
大学若手研究フォーラム論文集，（埼玉），pp.174-175（2016）． 
















ロジー会議予稿集 新潟 2016-10，（新潟），F19，pp.490-491（2016）． 
小暮健吾，長谷亜蘭，三科博司，大森達夫，“AE信号周波数変化に着目したジャーナル軸受の焼け付き予






用ブレーキ材料の摩擦特性評価”，日本機械学会 第 25 回 交通・物流部門大会（TRANSLOG2016），
（東京），1214（2016）． 
佐藤弘隆，長谷亜蘭，“ゴム摩擦表面下で生じるスティック・スリップに伴う内部変化の可視化・解析”，
第7回トライボロジー秋の学校 in 愛知，（愛知），P-06，p.12（2016）． 
長谷亜蘭，大御堂智，三科博司，“In situ観察・AE計測による移着膜形成メカニズムの可視化解明と認識・
評価”，第7回トライボロジー秋の学校 in 愛知，（愛知），P-52，p.23（2016）． 
田﨑俊伸，長谷亜蘭，“In situ観察・AE計測法を用いた膜厚の異なるDLC膜の耐摩耗性評価”，第7回ト
ライボロジー秋の学校 in 愛知，（愛知），P-54，p.24（2016）． 
曲澤健太，長谷亜蘭，“ガラス材料の摩擦面直下におけるトライボロジー特性の定量的評価”，第7回トラ
イボロジー秋の学校 in 愛知，（愛知），P-56，p.24（2016）． 






















る研究”，2017 年度精密工学会春季大会第 24 回学生会員卒業研究発表会講演会講演論文集，（東京），
L24（2017）． 








須田高史, 黒岩広樹, 狩野幹大, 福島祥夫, “ 3D プリンタのための STLデータの設定について”, 精密工
学会 秋季大会，（水戸），CD-ROM（2016） 
坂田知昭, 須田高史, 福島祥夫, 小澤 淳, “多数個取りアルミニウム鋳造における砂型の崩壊性に関する
実験検証”, 精密工学会 秋季大会，（水戸），CD-ROM（2016） 
坂田知昭, 須田高史, 福島祥夫, 小澤 淳, “多数個取りアルミニウム鋳造における砂型の崩壊速度の影響
に関する実験検証”, 精密工学会 春季大会，（横浜），CD-ROM（2017） 
須田高史, 狩野幹大, 黒岩広樹, 福島祥夫, “ ポリ乳酸の積層造形寸法に及ぼす積層条件の影響についての
検討”, 精密工学会 春季大会，（横浜），CD-ROM（2017） 
前田勇輝，藤田聡，皆川佳祐，石原幸子，露木保男，地震時における転倒防止器具を設置した家具の挙動
解析，日本機械学会Dynamics & Design Conference 2016 USB 論文集，（山口），208.pdf（2016）． 
伏見幸記，藤田聡，皆川佳祐，田中剛，加藤遼，火力発電所を対象とした制振構造の適用に関する研究，
日本機械学会Dynamics & Design Conference 2016 USB 論文集，（山口），211.pdf（2016）． 
山本剛，藤田聡，原田公明，中溝大機，井山義信，皆川佳祐，地震観測記録に基づく建物解析モデルの構
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究”，平成28年度衝撃波シンポジウム 若手プレゼンテーション賞受賞  
小板丈敏，“衝撃波工学と異分野融合による衝撃波応用研究－殺菌技術，破砕技術，加工技術，医工学への
応用－”，招待講演, 東京電機大学理工学部第9回機械工学セミナ ,ー （2016.8.5）． 
小板丈敏，“放電誘起水中衝撃波とマイクロバブルを活用した射出成形品の革新的衝撃波バリ取り技術の研
究開発”，出展, 第13回埼玉北部地域技術交流会, （2016.11.10）． 
小板丈敏，“放電誘起水中衝撃波とマイクロバブルを活用した射出成形品の革新的衝撃波バリ取り技術の研
究開発”，出展, 産学連携フェア（彩の国ビジネスアリーナ 2017）, （2016.2.1-2）． 
髙坂祐顕，“水素吸蔵合金を利用した水素貯蔵および熱利用法”平成 28年度産学交流セミナー（エネルギ
ー分野），埼玉工業大学，（2016） 
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K, Watanabe T, Hatada Y. "Enzymatic Specific Production and Chemical 
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Teruhisa Hongo, Tatsuro Kuroda, Atsushi Yamazaki, “Catalytic decomposition of hydrogen 
peroxide by manganese oxides”, 6th International IUPAC Conference on Green Chemistry, 










阿久津 大，有谷 博文，“Cs/La2O3系触媒の硫酸塩修飾による OCM の高活性化”，触媒学会第 115
回触媒討論会，盛岡（岩手大学），P103，2016 年 9 月 22 日 
茂木 昴・泉 旭・有谷 博文，“MTB 高活性な Mo/H-MFI 触媒の V 共修飾効果と活性種変化”，触
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た CO2と CH4の直接転換プロセスの検討”，日本化学会第 6 回 CSJ 化学フェスタ 2016，東京
（タワーホール船堀），P4-112，2016 年 11 月 15 日 
毒島 梨那，鹿沼 裕貴，出崎 亮，山本 春也，杉本 雅樹，有谷 博文，八巻 徹也，“電子線照射
を利用した窒素ドープ炭素触媒の開発”，日本化学会関東支部群馬地区研究交流発表会，高
崎（量子科学技術研究開発機構高崎量子応用研究所），2016 年 12 月 13 日 
堤 雅博，有谷 博文，尾形 敦，“挿入型低温プラズマ反応器を用いた温暖化ガス直接転換”，日
本化学会第 97 春季年会，横浜（慶応義塾大学），1PA-153，2017 年 3 月 16 日 
山﨑 亮，有谷 博文，尾形 敦，“非平衡プラズマ・触媒複合反応による CO2直接転換プロセスの
検討”，日本化学会第 97 春季年会，横浜（慶応義塾大学），3PA-075，2017 年 3 月 18 日 
深田佳祐，石川正英, “Deinococcus radiodurance 由来 Lactate dehydrogenase 遺伝子の大腸
菌内における発現調節に関する研究”, 第 39 回日本分子生物学会年会（横浜）， 2P-0829 
(2016.12.1).  
廣澤美穂，石川正英, “Deinococcus geothermalis 由来の L-aspartate oxidase 遺伝子の大腸
菌内における発現”, 第 39 回日本分子生物学会年会（横浜），2P-0830 (2016.12.1). 
石川奈津美，石川正英，“開始コドン上流の塩基配列が Deinococcus 属由来 malate dehydrogenase
遺伝子の大腸菌内における発現量に及ぼす影響”，第 39 回日本分子生物学会年会（横浜），
3P-0867 (2016.12.2). 
石川奈津美，石川正英 , “開始コドン上流の塩基配列が Deinococcus 属由来 malate 
dehydrogenase 遺伝子の大腸菌内における発現量に及ぼす影響”，第 14 回埼玉工業大学若
手研究フォーラム（深谷），論文集 44-45 (2016.7.16). 
深田佳祐，石川正英, “Deinococcus radiodurance 由来の Lactate dehydrogenase 遺伝子の大
腸菌内での発現に関する研究”，第 14 回埼玉工業大学若手研究フォーラム（深谷），論文集 
184-185 (2016.7.16). 
髙橋美帆，石川正英, 秋田祐介“エキナセア新品種育成にむけた研究”，第 14 回埼玉工業大学若
手研究フォーラム（深谷），論文集 68-69 (2016.7.16). 
浅見秀和，岩崎政和，"オキソシクロブテニル錯体の反応性に関する研究～新規なシクロブテノ
ール合成への展開～"，浅見秀和・岩崎政和第６回 CSJ 化学フェスタ 2016，P3-072，2016
年 10 月，タワーホール船堀（東京） 
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浅見秀和，岩崎政和， "シクロブテノン配位子を有する Pd 錯体と Grignard 試薬との反応～新
規な四員環合成手法の提案～"，平成28年度日本化学会関東支部群馬地区研究交流発表会，
P-4，2016 年 12 月，高崎量子応用研究所（群馬） 
青木大知，浅見秀和，岩崎政和，加藤拓也，"置換プロパルギルハライド類, CO, Pd(0)錯体の反





2016 年 12 月，高崎量子応用研究所（群馬） 
浅見秀和，岩崎政和，"オキソシクロブテニル錯体の反応性に関する研究～Grignard 試薬との反
応～"，日本化学会 第 97 春季年会，2PA-137，2017 年 3 月，慶應義塾大学 日吉キャンパ
ス（神奈川） 
浜名 浩，鈴木道照，須藤公基，“N-ビニルインダゾールとリチウム N-メチルベンジルアミドと
の反応”， 第 14 回埼玉工業大学若手研究フォーラム，(深谷市)，176～177 (2016) 
本郷照久，" Changes in form and chemical composition of chrysotile by dissolution reaction"，




工業大学，2016 年 7 月． 
髙橋拓人，北村翼，坂本珠羅，浜名浩，松浦宏昭，“白金電着カーボン触媒を用いるアゾ結合へ
の水素化反応とそのフローリアクターへの応用”，埼玉工業大学第 14 回若手研究フォーラ
ム，埼玉工業大学，2016 年 7 月． 
松浦宏昭，北村翼，髙橋拓人，坂本珠羅，内山俊一，“燃料電池カソード触媒への応用を志向し




道大学，2016 年 9 月． 
松浦宏昭，坂本珠羅，木村弘幸，内山俊一，“マルチ電解修飾カーボン電極を用いる溶存水素の
電気化学センサの開発”，電気化学会第 84 回大会 第 61 回化学センサ研究発表会，首都大
学東京，2017 年 3 月． 
関口雄大，唯岡俊希，木下基, “色素含有アルコキシシアノビフェニル液晶の光応答挙動”, 2016
年日本液晶学会討論会，大阪(大阪工業大学), PA-44, 2016 年 9 月 5日. 
古川元行，岡沙樹，木下基, “赤・橙色発光性色素を含む液晶の光応答性” , 2016 年日本液晶
学会討論会，大阪(大阪工業大学), PB-44, 2016 年 9 月 5日. 
木下基, “ベンゾチアゾール骨格を有するクマリン誘導体のネマチック液晶中における光応答
挙動”, 第 77 回応用物理学会秋季学術講演会，新潟 (朱鷺メッセ), 14a-P5-4, 2016 年 9
月 14 日. 
木下基, 古川元行, “ニッケル錯体を含む液晶の光応答挙動 ”, 2016 年色材研究発表会 14B02，
大阪(大阪大学) , 14B02, 2016 年 10 月 14 日. 
入江愛里紗，古川元行，木下基, “Dimesitylboryl-diphenylamine 誘導体含有液晶の光応答性”, 
日本化学会関東支部群馬地区研究交流発表会，群馬(高崎量子応用研究所), P64, 2016 年





2016 年 12 月 13 日. 
木下基, 持田哲郎, 古川元行, “クマリン蛍光色素の分子構造が液晶の光配向挙動に及ぼす影
響”, 日本化学会関東支部群馬地区研究交流発表会，群馬(高崎量子応用研究所), P66, 
2016 年 12 月 13 日. 
木下基, 古川元行, 杉山茉奈, “ニッケル錯体を用いた液晶の近赤外光誘起配向変化”, 第 64
回応用物理学会春期学術講演会, 神奈川(パシフィコ横浜), 17a-P1-3, 2017 年 3 月 17 日. 
杉山茉奈, 細沼大樹, 関口雄大, 木下基, “シアノアルコキシビフェニル液晶を用いる熱応答
型調光材料の開発”, 第 64 回応用物理学会春期学術講演会, 神奈川(パシフィコ横浜), 




H. Aritani, S. Mogi, N. Naijo, T. Sugawara, A. Akutsu, K. Kawashima, “Mo L-Edge XANES 
Study on the Formation of Catalytically Active Mo Carbide Species on H-MFI for MTB 
Catalysts” A. Nakahira, UVSOR Activity Report, 43 (2016) 49. 
A. Nakahira, M. Togo, H. Takahashi, K. Yoshikawa, Y. Sato, H. Aritani, “Structural 
Evaluation of AlPO-5 Synthesized by Hydrothermal Process with XAFS” UVSOR Activity 
Report, 43 (2016) 51. 
秋田祐介，高橋美帆，石川正英 ‘‘埼工大オリジナル花き品種育成にむけた研究’’ 埼玉工業
大学先端化学研究所 Annual Report 2016，15，29-36，（2016） 
 
［紀要］ 
阿久津 大，石本 隼佑，佐藤 裕典，吉田 翔平，青木 優也，有谷 博文，“酸化ランタンを基材
としたメタン酸化カップリング触媒の高活性化”, 埼玉工業大学工学部紀要, Vol. 26, pp. 
19-24 (2016). 
松浦宏昭，” 広範な水素付加反応に活性を示すカーボンアロイ材料の開発”，埼玉工業大学先









阿久津 大，有谷 博文，“La2O3系 OCM 触媒のアルカリ硫酸塩修飾による高活性化”第 11 回埼玉
工業大学若手研究フォーラム，埼玉工業大学，A12，2016 年 7 月 16 日  
川嶋 桐隆，菅原 利史，牧 洸大，有谷 博文，尾形 敦，“非平衡プラズマ-触媒複合反応による
CO2と CH4の直接転換プロセスの検討”第 11 回埼玉工業大学若手研究フォーラム，埼玉工業
大学，A13，2016 年 7 月 16 日  
秦田勇二 他，"海洋性細菌の酵素で木材成分のリグニンから機能性化学品を創る   ～ホワ
イトバイオテクノロジーの新展開～ "JAMSTEC，京都大学，防衛大学校，埼玉工業大学，
JST からの共同プレス発表，2016 年 12 月 20 日 
埼玉工業大学工学部紀要　第 27 巻　2017
－ 63 －
（JAMSTEC,京都大学，JST，埼玉工業大の HP に掲載） 
秦田勇二 他，"海洋性細菌由来の酵素が木材成分から機能性化学品を生産" 日経テクノロジー
online 記事掲載（http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/122005562/?rt=nocnt）
2016 年 12 月 21 日          
秦田勇二 他，"海洋性の酵素で木材の天然リグニンから機能性化学品を生産する方法とは, 
Economic news 記事掲載（http://economic.jp/?p=69666）" 2016 年 12 月 24 日 
秦田勇二 他，"バイオマスから樹脂抽出 細菌の酵素利用"日刊工業新聞 2016 年 12 月 26 日  
秦田勇二 他，"海洋性細菌の酵素でリグニンから機能性化学品を生産する方法を発見" 
<http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=20550> 環境情報メディア「環境
展望台」2016 年 12 月 28 日           
秦田勇二 他，"バイオプラ創出 海洋細菌を活用，日経産業新聞（朝刊 8 面） 2017 年 1 月 5
日" 
秦田勇二 他，" An enzymatic route to lignin-based functional chemical" 
<http://www.chemengonline.com/an-enzymatic-route-to-lignin-based-functional-chem
icals-2/>, Chemical Engineering 2017 年 2 月 1日 
本郷照久，“米もみ殻発電プラント灰の素材化と VOC 吸着材への応用”埼玉工業大学第 14 回若手
フォーラム，2016 年 7 月 
松浦宏昭，”東北再生 「私大ネット 36」第 4回シンポジウム 東北とともに歩む 私たちの未来 
パネリスト”，埼玉工業大学，2016 年 12 月 3 日． 
松浦宏昭，フジサンケイビジネスアイに研究成果が掲載，16－17 面，2016 年 12 月 20 日． 
松浦宏昭，日刊工業新聞に研究成果が掲載，25 面，2017 年 2 月 10 日． 
松浦宏昭，日刊工業新聞電子版に研究成果が掲載，科学技術・大学面，2017 年 2 月 10 日． 
松浦宏昭，“埼工大，水素水濃度の正確な測定手法を開発～溶存水素濃度の基準制定にも期待～”，
埼 玉 工 業 大 学 プ レ ス リ リ ー ス 資 料 ， 2017 年 2 月 10 日 ，
https://www.sit.ac.jp/media/pressrelease_170210.pdf 
松浦宏昭，フジサンケイビジネスアイに研究成果が掲載，29 面，2017 年 2 月 24 日． 







H.Ishizaki, “Growth of HfSixOy/ HfO2 Thin Film on Si Substrate by Microwave 
Generated Remote Plasma Assisted Atomic Layer Deposition Techniques “MRS 
Advances, Vol.1 , pp.311-316, (2016). 
H. Ishizaki, Y. Yokokawa, K. Tida, T. Matsumoto, A. Yamamoto, ” Development of a 
New Electrochemical Method for Preparation of Titanium Dioxides Films from an 
Aqueous Solution” MRS Advances, Vol.2, pp.295-300, (2017). 
細田尚志，前田太陽，井上聡，石崎博基，権藤俊彦, “ナイーブベイズ分類器を用いたイン
ターネット・リテラシーレベルを評価する問題解決環境の有効性”, 日本計算工学会
論文集, No.20170003, pp.1-7, (2017)． 
Ming Chen, Xiao-Dong Hu, Bing Han, Xiao-Hu Deng and Dong-Ying Ju, Study on the 
microstructural evolution of AZ31 Magnesium ally in a veritical twin-roll 
casting process, Applied Physics A-Materials Science & Processing, Vol.122, 
No.2, pp.1-10, (2016). 
Xiaohu Deng ， Dong-ying Ju, Prediction of Phase Composition and Nitrogen 
Concentration during the Nitriding Process in Low-Alloy Steel, Materials 
Research, 2016, 19(2), pp.353-359, (2016). 
Xiaohu Deng，Dong-ying Ju, Finite Element Modeling and Experimental Verification 
of Nitriding Process in S30C Steel, Materials Research. DOI ：
http://dx.doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2016-0531, (2016). 
Xiaohu Deng, Dong-ying Ju, Modeling and simulation of nitriding process in SCM420 
helical gear. Proceedings of 5th Asian Conferences on Heat Treatment and 
Surface Engineering. pp.381-386, (2016). 
Xiaohu Deng, Dong-ying Ju, Tempering process of Cr12MoV die steel. Heat treatment 
of metals. (1)：pp.39-42. In Chinese, (2016). 
Xiaohu Deng, Dong-ying Ju, Prediction of Phase Composition and Nitrogen 
Concentration during the Nitriding Process in Low-Alloy Steel, Materials 
Research, 19(2), pp.353-359, (2016). 
根岸利一郎，関口久美子，内田正哉，“シミュレーションから連なり線を決定する新手法”，
形の科学会誌，31，pp.32-33,（2016）． 
G. Cui, L. Zhu, D. Wang and J. Cao,“EEG analysis for differentiating between brain 
death and coma in humans,” International Journal of Computer and Technology, 
Vol. 15, No. 11, pp.7189-7201, (Aug. 2016). 
G. Cui, L. Zhu, D. Wang and J. Cao, “An intelligent data processing method for 
既刊報告　情報システム学科
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residential load analysis,” International Journal of Computer Science Issues, 
Vol. 13, No. 4, pp.32-40, (July 2016). 
黒須亮成，清水博貴，橋本智己，“コミュニケーションエージェントにおける感情モデルの
提案“，2017 年 2 月，知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌），第 29巻，第 1号，
pp.501-506, (2017). 
Katsuhiro Temma, Fumiyuki Adachi, Lin Shan, Yasunori Owada, Kiyohiko Hattori, and 
Kiyoshi Hamaguchi, “Convergence analysis of interference-aware channel 
segregation,” IEICE Communications Express, Vol.6, No.7, pp.460-466, (2017). 
須藤邦明，松井章典，“Sパラメータ法とSOL法を組み合わせた平面バランのSパラメータ測
定，” 電子情報学会論文誌B，vol. J100-B, No. 2, pp.59-66, (Feb. 2017). 
角野隆信，冨田哲也，菅本一臣，山崎隆治, ”FNK PS 型人工膝関節における生体内 3次元
動態解析と可動域の相関関係”, 日本臨床バイオメカニクス学会誌，Vol.37, pp.261-
265, (2016). 
Z. Qin, A. Tanaka, N. Takaya, and H. Yoshizawa, “0.5-V 70-nW Rail-to-Rail 
Operational Amplifier Using a Cross-Coupled Output Stage”, IEEE Transactions 
on Circuits and Systems II, vol.63, No. 11, pp.1009-1013, (2016). 
Z. Qin and H. Yoshizawa, “A 0.6-V 2-nA CMOS current reference circuit”, Int. 
Journal of Engineering Research and Applications, vol. 7, issue 2, pp.19-22, 
(2017). 
南谷崇成, 崔英泰, 渡部大志, “Gabor フィルタの変形による耳介認証の撮影角度差への




Xiaohu Deng, Dong-ing Ju, Modeling and simulation of nitriding process in SCM420 
helical gear. Proceedings of 5th Asian Conferences on Heat Treatment and 
Surface Engineering, pp.381-386, (2016). 
Shimada Masayuki, Dong-ing Ju, Study on micro-structure and magnetic evolution 
of Fe/Pt nano-multilaye film,Proceedings of 5th Asian Conferences on Heat 
Treatment and Surface Engineering, pp.484-488, (2016). 
Takuya Koizumi, Hideo Knamori, Dongying Ju, and Katsumi Ichitani, Effect of the 
oil cooling ability on different abkle position using a SUS303 disk, 
Proceedings of 5th Asian Conferences on Heat Treatment and Surface Engineering, 
pp.271-275, (2016). 
Zhipei Pei, Dongying Ju, Continuous casting process and cooling rate evaluation 
for metallic glasses, Proceedings of 5th Asian Conferences on Heat Treatment 
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and Surface Engineering, pp.318-325, (2016). 
Hideo Knamori, Dongying Ju, and Katsumi Ichitani, Inverse analysis method of heat 
transfer coefficient on the surface of a new dis probe, Proceedings of 5th 
Asian Conferences on Heat Treatment and Surface Engineering, pp.381-393, (2016). 
Kiyohiko Hattori, “Trial Ma nufacture of a Batteryless Swarm Robot System,” The 
2nd International Symposium on Swarm Behavior and Bio-Inspired Robotics (SWARM), 
(Kyoto), pp.221-222, (2017). 
Lin Shan, Ou Zhao, Katsuhiro Temma, Kiyohiko Hattori, Huan-Bang Li, Fumihide Kojima, 
and Fumiyuki Adachi, “Experimental Evaluation of Energy Efficiency for Virtual 
Small-Cell Networks using Smartphone Test-Bed,” 23rd Asia-Pacific Conference 
on Communications (APCC), (Australia), (2017), to apper. 
Ou Zhao, Lin Shan, Katsuhiro Temma, Kiyohiko Hattori, Huan-Bang Li, Fumihide Kojima, 
and Fumiyuki Adachi, “Power Consumption Analysis for User Cooperation Aided 
Traffic Forwarding over Frequency Selective Fading Channels,” 20th 
International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC), 
(Indonesia), (2017), to apper. 
Kuniaki Suto, Akinori Matsui, “Two-Port S-Parameter Measurement of Wide-Band 
Balun,” International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP) 2016 , 
POS2-14, pp.738-739, (Oct. 2016). 
J. Cao, Q. Zhao, and L. Gui, “Tensor denoising using Bayesian CP factorization,” 
IEEE International Conference on Information Science and Technology, IEEE press, 
pp.49-54, (May 2016). 
G. Cui, L. Gui, Q. Zhao, A. Cichocki and J. Cao, “Bayesian CP factorization of 
incomplete tensor for EEG signal application,” IEEE World Congress on 
Computational Intelligence, IEEE press, pp.2170-2173, (July 2016). 
G. Cui, Q. Zhao, T. Tanaka, J. Cao and A. Cichocki, “Dynamic MEMD associated with 
approximate entropy in patients’ consciousness evaluation,” Lecture Notes in 
Computer Science, Springer, Vol. 9947, pp.1-9, (Oct. 2016). 
K. Kono, T. Tomita, T. Yamazaki, T. Fujito, Y. Inou, K. Futai, S. Tanaka, H. 
Yoshikawa, K. Sugamoto, “In Vivo Three Dimensional Kinematics During Stair 
Motion In Single-Radius Total Knee Arthroplasty” Proceedings of the 16th 
Annual Meeting of the International Society for Computer Assisted Orthopaedic 
Surgery (CAOS-International), Osaka, Japan, 8-11 June, (2016). 
T. Fujito, T. Tomita, K. Futai, T. Yamazaki, K. Kono, Y. Inou, H. Yoshikawa, K. 
Sugamoto, “In Vivo Kinematics Analysis After Total Knee Arthroplasty: 
Comparison of the Measurements of Intra- and Post-Operative” Proceedings of 
既刊報告　情報システム学科
－ 67 －
the 16th Annual Meeting of the International Society for Computer Assisted 
Orthopaedic Surgery (CAOS-International), Osaka, Japan, 8-11 June, (2016). 
T. Yamazaki, R. Kamei, T. Tomita, H. Yoshikawa, K. Sugamoto, “Automated 3D 
kinematic estimation of tibial component based on statistical motion model” 
The 29th Annual Congress of the International Society for Technology in 
Arthroplasty (ISTA), Boston, U.S.A., 5-8 October, (2016). 
Y. Sato, Y. Otake, F. Yokota, M. Hori, M. Takao, N. Sugano, T. Yamazaki, Y. Tada, 
S. Shoji, “Fundamental Technologies for Integration of Function and Pathology 
in Multidisciplinary Computational Anatomy - Progress Overview FY2016 -” 
Proceedings of the 3rd International Symposium on the Project 
“Multidisciplinary Computational Anatomy”, pp.27-32, Nara, Japan, 8-9 March, 
(2017). 
H. Sun, S. Hoshino, H. Yoshizawa, F. Utsunomiya, and M. Sudo, “A 0.35-V 
Inductorless DC–DC Converter Using Non-SOI CMOS Technology”, Proc. IEEE 
International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication 
Systems (ISPACS), pp.513-517, (2016). 
D. Wang, T. Kobayashi, G. Cui, D. Watabe, and J. Cao, “Real-time mobile phone 
dialing system based on SSVEP,” in Proceedings of SPIE - The International 
Society for Optical Engineering, vol.10341, (2017). 
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